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っている O 絵やj五，カエデなど， 111'ゃに~t::.い育っているだけなら，いくら rr制約人J が見たとて


























A side walk of twenty feet width shall be constructed on each side of the Centre 
Road， and a row of trees shall be planted 011 the outer range of each side walk. 
となっている3九日本大巡りの遊rlJl20フィートのうち，左右に歩道そ各20フィートづっ取り，そ
の歩道上のlii.道智子りに“arow of trees"つまり一列の樹木を組並べる取決めであった。これが
誌のように自然発生的 lこではなく ~;Þ]から針阪j されていた街路樹の初めといえよう O ζの条
約にのっaとって，のち明治四年，白木灯台の父といわれるおい外人R.H.ブラントンが設計








































































































































































( 3， 51i1l) 
ζれに対して東京j好会議員の補地源一郎が次のように述べた。














































それでも街路樹の普及に熱心な人物はいた。 まず造i翠!焔の長間安 明治36!.;r~ r者~)Tlrの街路





サクラは花H寺に一巡ほど I~I をばせはするが， )J F心の緑陰が必裂なとき病気になりやすく，ま
も多く発生し，虫が落ちて通行人がいやがる。カエデも誕が;J¥dく感心しない。そ ζで;良
闘は，これまで東京市の街路樹のほとんどを占めていた机1，桜，カエデを再考すべしとする。そ
トチノキ ~....，. ν ，" yジ品 "多， *.， J >t. ア，4! ~ ~;t.ギ
れに代わって七繋樹，椋， 1潟 jfj~，キト，稿欄，機など躍が大きくて線路を多くっくりだす落
葉桜を採j吋ずるよう東京市に した。ついで長岡が主張したのは，子IrがI削絡で街路樹を育てる






















12 王手 12年 13 iド 14年 15 王手
〈鍵災前〉 〈幾災後〉
正
25. 153本 10.262 10.990 12.222 14. 153 
2年 3 王手 4 均三 5if. 6if. 
n(:i 15.296 15. 376 15.521 28.654 32.236 
和 7年 8 1:' 9 均三 10年 11年
32. 705 47. 852 55.945 63.467 64.849 
大きな打殺をうけたが，戦争前までには表2のように大1な増加をみせた。
街路樹増加にまず簿』子したのは，民災後の術者~~復興特別都市首I"m号事業であった o I陥員20m以上





































































































2) r近代都市計測と街路樹・序論J~京都大学)1語学部主主溜林報告 ~m号 19830 




7) 的ぬ政彦総 r1i:下街允tE~長絞鍬J 19740 
8) 狗j泊康彦総 n都市と総…jl:下rPi・著作集J19730 




13) 大長選滋城「術者1復興と公閥J(~都市公論J 7えき3弓，大近13"1'-)0 
220 
14) お足踏!皮切「戦前の街路機能論に関する…考察J(f都市首1・iliJ別mH6，1981)。
15) 東京府間{j.(府民行政綴， ~~ 4巻J昭和11年。
16) 上限倣ニ f機水の1盗事~と配1剖 (W私立主主学後iM' lll，] 1973)および f造問大系銘6@ 総決・主主木j1974。
なお注2)の総務を参照されたい。
Summary 
The historical develo13ment of the street trees of the city in ]a13an began with the 
int1'oduction of the modern Euro13ean city 13lanning. Their earlier exam13les a1313eared in 
the early days of Meiji Er・a(1870s) in the fo1'eign settlements in Kobe and Yokohama. 
and then in Tokyo. The ]a13anese in those days admired es13ecial1y these early examples. 
because it depended upon that people belived they we1'e the transplantation of the Eur・opean
city streets. The city streets with trees (i. e. boulevard or avenue) were planned in the 
fi1'st place in "Tokyo-shiku-kaiseトan"(The city planning for・theimprovement of Tokyo) 
that is 1'ega1'ded as the fi1'st modern city planning in ]apan. Street t1'ees were one of the 
important symbols fo1' the idea of improving cities. But they in fact increased in numbe1' 
in the latter half of Meiji Era (1890 s). The street trees in Tokyo we1'e 1'ega1'ded as the 
best model for whose development the staffs of "Tokyo-shi-koen-ka" (Department of Public 
Parks & Ga1'dens Tokyo) made巴forts. But they (1andscape a1'chitects) intended mostly 
to increase the numbers of the st1'e邑tt1'ees and not 1.0 make planting plan a 13art of city 
planning. The 1'eason was that city planne1's had litl1e interest to the st1'eet t1'ees. They 
spoke of the impo1'tance of bOllleva1'ds and avenues， blt had litle idea of bette1' methods 
fo1' planting street t1'ees. The most impo1'tant role of st1'eet trees In the modern city 
planning was not to give shades fo1' pedestrians or hide lgly buildings. blt to give the 































!ヌ16 ~良路大巡り G 街路樹は滋滋lζ，ガス灯は歩道J::にある。(明治 6 年械工政後か。藤宗主照的?明治の東京
言I-n則 1982より)
|苅 7，溺8 級浜本1IJj辺り。街路樹は麟遂に， ~{i係争tI主主[;:巡J'.Iこ"J/.てられている σ(明治後刻J ， rベドラーコレ
クションめfli民Kfr~政移より)
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